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Abstract 
A paper by Steriade (1979) has presented a metrical analysis of vowel 
harmony. According to her analysis， a simple and revealing treatment of 
vowel harmony should b巴 obtainedby combining “features of the 
autosegmental framework with features of the m巴tricalformat for 
harmony rul巴s"内 Althoughher attempt itself may be supported， ithas 
a number of problems， including the unification of root harmony and 
sufix harmony， the wel-formedness condition on the underlying repre-
sentation of words， the solution of double-declensional suffixes， etc. 
This article will attempt to criticize Steriade's analysis and present 
an alternative one. The analysis here will lead us to a formulation of 
simple harmony rules and a coherent explanation of such data that 
Steriade's method cannot treat， namely， borrowed stems， exceptional 
stems， and nonalternating su伍xes.
1. はじめに
Halle & Vergnaud (1978)以来，母音調和を韻律理論の手法を用いて分析し
ようとする試みがなされている。乙の理論lζ従うと，母音調和の規則は，次の
4つの基本的な事項から成り立っている。































(3) Stems -Ablative 
a) gar -aas 'from the hand' 
b) ger -ees‘from the house' 
c) sudar -aas 'from the chronicle' 




(4) a) nom -oos‘from the book' 
b) torgon -oos 'from the si1k' 
c) xδlー δδs‘fromthe foot' 




(5) Stems -Causative -Perfective 
a) to1 -uu1 -aad‘since he caused to count' 














(6) (Steriade's (12)) 
a) Front Harmony 
A: (士記kJ
B: (+syl1) 
Direction: Left to Right 
Harmonizing Feature: (-back) 
b) Round Harmony 
A:〔:zLd〕
B: i +syl i 
l~high) 
Direction: Left to Right 
Harmonizing Featur巴:(+round) 
(6a)では，調和を惹き起す母音は， (十syl，-back)の母音，即ち， i e uδ 
の前舌母音である。 調和を阻止する母音は， 存在しない。規則の適用を受
けるのは， (+syll， +back)の母音，即ち， a u 0の後舌母音である。
(6b)では，調和を惹き起すのは，( +sy 1， +round， -high)の母音，即ち， 0 
とδである。調和を閉止するのは， (+high， +round)の母音， 即ち， uと





(7) (Steriade's (13)) 
( 112 ) 
韻律理論による母音調和の分析 585 
(+syllabicJ is ~ r :lround 1 ~ in all and only the environme叫 C。
Il ~high J I 






(8) Stems -Instrumental 
a) ir -eer‘with the blade' 
b) bilig -eer‘with his wisdom' 









1印 a)jilaa -gaar‘with the gnat' 
b) diktatur -aar‘with the dictatorship' 
c) bidon -oor‘with the churn' 
もし第 1音節の中立母音lζ調和を発動する力があるのであれば， a) I乙対し








a) 1agxii -geed 'falling down a heavy thing' 
b) u1asxii -geed 'ftashing red' 




(12) Stems -Ab1ative 
a) tsemodaan -aas‘from the suitcase' 
b) Tδmortogoo -goos‘from Tomδrtogoo (persona1 name)' 
c) Dasinci1en -ees‘from Dasinci1en (p1ace name)' 










(5) Stems -Causative -Perfective 







(13) Stems - Perf日ctive
a) tol - ood‘having counting' 
b) bδlー 出d‘havingacted as shaman' 
(5)の母音配列は.o-uu-aaとδ一山 田のように. [-high， +roundJ 















する規則であるから，乙れを BackingHarmony (今後 BHと略称)と呼ぶ乙
とにする。
4-1後舌母音語幹と前舌母音語幹
(14) a) gar -aas‘from the hand' 
( 15 ) 
588 橋本邦彦
( +back) ( +back) 
^ pro]ectlon a +巴 e BH a a a g r S g r S 
b) ger -ees‘from the house' 
( -back) ( -back) 
~入
pro]ectlon e + e e BH e e e 






(15) a) sudar -aas‘from the chronicle' 
( +back) C +back) ( +back) 
八 ハpro]ectlon u a + e e BH u a a a 
S d r s S d r S 
( +back) 
~'1\子\
FC.TA u a a a 
日 d r s 
b) xerem -ees‘from the squirrel' 
( -back) ( -back) ( -back) 
八 ハprO]ectlOn e e + e e BH e 。巴 e
x r m S X r ロ1 s 

















































g r g r 
〔-B) /¥ 
J L/¥入FC， TA 
g r 
b) cimee -geer‘with the sound' 
(117 ) 
590 橋本邦彦
(-B) (-back) 〔←B)(-back) (-back) 
八
prO]ectlOn e e +日日 BH e 巴 ee 
C ロ1 g r c m g r 
( -back) 
FC， TA 刊('^1 e巴 e e 






(17) a) aTil -aar‘with the work' 
〔+back)(-8) 
prO]ectlOn a 1 + e e 
b) delxii -geer‘with the world' 
〔-back)(-B) 
n 
prO]ectlOn 巳 1 1 + e e 
(+ back) 
A 
BH a 1 a a 

































(]Sl (-B) Deletion Rule 
(-B)ー→'/J/一「
i Co# *in neutral vowel stems 
乙の規則によって，中立母音は，本来備わっている前舌母音の効力を回復す
る。乙の規則は，また，調和規則の前lζ順序づけられる。
日目 a) ir -eer‘with the blade' 
(-B) ( -back) 
prO)ectlOn 1 + e e rule (18) + e e 
r r r r 
( -back) 
へBH 1 e e 
r r 
b) bilig -eer‘with the wisdom' 
(-B) (-B) (-back) 
下寸
prO)ectlOn 1 1 + e e rule (18) l + e e 
b 1 g r b g r 





1 e e 







































k r n t n r 
(+backJ (-backJ 
八 !下、
BH a a 1 e e 
k r n t n r 
b) kapitalidzmー 巴er‘withcapitalism' 
(b叫)(+backJ (-BJ (+backJ I +stress 
prO]ectlOn a a + e e 
k p t dz m r 
BH j l l/¥¥、
k p t dz m r 
めでは. iの(+stressJが，素性(-backJを顕在化させて，接尾辞の調










。1) a) xari -aad‘returning' 
〔+back)(-B) 
prO]ectlOn a 1 + e e BH 
x r d x r d 
b) xel-eed ‘speaking' 
( -back) 
e .，f- e e prO]ectlOn BH 
/う
e e e 




倒的 lagxii-geed‘falling down a heavy thing' 
1-backl 
〔+back) l+H J 
¥ /¥ 
prO]ectlOn a 1 1 + e e 
g x g 






























































b) ulasxii -geed 'fiashing red' 
g d 
prO]ectlOn 












































??， ， ， ?
BH 
FC， TA 六
1 s x 
1 s x d g 
( -back) 
人













i23) a) tsemodaan -aas‘from the suitcase' 
I /ツ¥
prO]ectlOn 
ts m d n s 
BH 
l八/ス
ts m d n s 
FC，TA 
ts m d n s 
b) Dasincilen -e巴S‘fromDasincilen' 
(+back) (-B) (-back) 
八
prO]ectlOn a e + e e 
D s nc n s 
(+back) (-B) ( -back) 
f¥ ^ a 1 巴 e e BH D s nc 1 n s 
a)と b)共に，語幹母音はそれぞれ，後舌性に関して，異なる素性指定を










幽 a) nom -008‘from the book' 
tbackJ tj央roun 
prOjectlOn 。 + e e BH，RH 。。。
n 立l S n m 日
b)凶 1-Oδs‘from the foot' 
tbacリroun [押
prOjectlOn 。 + e e BH，RH 。。。



















pro]巴ctlOn 。 十日 e
b d n 
BH，RH 。 o。
b d n 
b)了ong-oor‘by the purpose' 





] r g s 
c) xδnTilー δδr‘withthe blanket' 
prO)ectlOnδ 十巴巴
x n J 
kbL) 
BH，RH 41¥ 


















T m r t g g s 
(back)(:bacリ




BH，RH o 0 。。。 。。







T m r t g 
b) Saraxδbδδs‘from Saraxδb' 
g 
( +backJ (zb叫)round 
へprO)8ctlon a a 。 + 8 8 
〉
S r X b s 




















('l) Stems -Comitative -Possessive 
a) ax -tai -gaa‘with his elder brother' 
C +back) C -BJ 
prO)ectlOn a + e I + e e 
X t g 
C +backJ (-BJ 
BH(l) 八て e e 
x t g 
( 127 ) 
600 橋本邦彦
C +backJ 
^ ( +back) 
BH(2) a a 1 a a 
-l砂
x t g 
C +back) 
FC， TA a a 1 a a 
x t g 





( -back) (-B) 
八
巴 e + e 1 + 日日
d r t g 
(-back) (-back) (←B) 
d 




d r t g 










d r t g 
( -back) 
FC， TA e e e e 
d r t g 
c) noxoi - toi -goo‘with his dog' 
(十 bmi)+roun ( -B) ( -B) 
1¥ 
prO]ectlOn o 0 1 + e 1 十 e e 




n X t g 
[+backJ 
+roun ( -B) 
λヘFC，TA 1 十。。 。 自 e
n x t g 
(129 ) 
602 橋本邦彦
BH(2)， RH(2) 0 0 。
n x t 
FC， TA. 0 0 。


















(お:) a) noxor - tei - ← g出‘withone's own friend' 










(羽) (=Steriade's (20) ) Derounding Rule 
G陥附誌嗣iト一→〔什一寸rou…川O叩叩叫n吋d
(28a)の形を派'1:.させるためには， mWJ (29) を所作絡扱J'ß~1nn・の川層化
の後j薗川しなければならず，-}j， (28b)の形を派生させるには，矧liJ (29) 
を，所有格桜}己昨[:土庁の円梓化の，ijlζ適JlJしなければならない。
(刻 a)nδxδr -tei -g∞ 
BH(l)， RH(l) nδxδr + tδi BH(2)， RH(2) nδxδr + tδ1 + 
gδδRule(29) nδxδr + tel + gδ 
b) noxδr -tel -gee 
BH(1)， RH(1) nδxδr + tδi Rule(29) nδxδr + tei BH(2) 
nδxδr + tel + gee 






(31 a) nδxδr -tei -gδ 






ペ I I 
n x r t 
127:;idl (二守叶 ( -B)
八↓!












n x r t 
b) nδxδr - tel-g日
(:7:;iJ 仁官吋(-B) 
八 1




BH(l) 。。 e 1 + e e 





BH(2)δδe 1 e e 









(32) Stems -Causative -Perfective 
a) tol -uul -aad 'sinc巴hecaused to count' 
1)(:7;;idl 























prOjectlOn 。 + U U + e e 
t d 
BH(1) 
hi 。 u u + e e 
ーー一一ー 一一一一一一ー ーー・ー+
t d 








b) bol-uul← eed‘since he caused to act as shaman' 
l-back) 
+round 
prOjectlOn 。 + U U + e e 
b d 



























































b 1 1 d 
(:7214 















b 1 1 d 












定を付与されている と考える乙 とができる。その理由は，調和lζ関して， 中立
母音とまったく 同じふるまいをするからである。
(3) Stems ~ Past 
a) suu ~ ie ‘sat' 
prO]8ctlOn ハ八 BH(inapplicable) u u 
日 ]

















d 1 g i 
7¥ 
? ? ? ? ?
e e 
d 1 g i 




t 1 b 1 j
(137 ) 
609 
BH & RH(inapplicab1e) 
ー一歩
BH(inapplicable) 





FC， TA 。。。 e e 


















倒 a)Backing Harmony Ru1e 
Projection: Vowe1s 
Opaque segment: 
Harmonizing feature: (十back)or (-back) 
Direction: 1eft to right (right braching) 
(138 ) 
韻律理論による母音調和の分析
b) Rounding Harmony Ru1e 
Projection: Vowe1s 
Op叩巴町巴nt l:l;tidlvow山
Harmonizing fea ture: ( +round) 
Direction: 1eft to right (right branching) 
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